Changes in Food Consumption and Secular Changes in Stature in Japan : Comparison with S. Korea by 森 宏
“it（ stature）is a net measure that captures not
only the supply of inputs to health but demands













































にも広く（肥満）なったので，“bigger is worse”＊ 専修大学名誉教授
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U.K. Norway Sweden France Denmark Hungary
１９－I １６８．０ ― １６６．７ １６４．３ １６５．４ １６３．９
１９－II １７１．６ ― １６８．０ １６５．２ １６６．８ １６４．２
１９－III １６９．３ １６８．６ １６９．５ １６５．６ １６５．３ ―
２０－III １７５．０ １７８．３ １７７．６ １７２．０ １７６．０ １７０．９
出所：Fogel, “Economic Growth,” AER ,８４（３）, p．３７２.
表１―B 西欧諸国の成人男子の身長，１８００年から１９５０年 （cm）
U.S. U.K. Sweden Norway Nethlands France Aus/Hung
１８００ １７３ １６７ １６６ １６６ １６３ １６３
１８５０ １７１ １６６ １６８ １６９ １６４ １６７
１９００ １７１ １６７ １７２ １７１ １６９ １６５
１９５０ １７５ １７５ １７７ １７８ １７８ １７０ １７１
出所：Steckel, “Stature,” Ec. Literature, XXXIII, p．１９１９.
食料消費の変化と身長の長期的傾向―日・韓対比に絞って
115
Fig. 1 Adult male height by birth cohort, 1856−60 to 1976−80.




















































































年齢／年次 １９５０ １９６０ １９７０ １９８０ １９９０ ２０００ ２０１０
４―６ １６．５８ １７．１３ １８．０７ １８．６３ １９．０６ １８．９９ １８．８９
１４―１６ ４４．２１ ４８．４４ ５２．８０ ５５．５８ ５６．８０ ５７．３６ ５６．３９
２０―２９ ５５．４４ ５６．２２ ５８．７４ ６１．４４ ６４．５１ ６５．４７ ６５．３４
３０―３９ ５５．０４ ５６．２３ ５９．３３ ６２．２４ ６５．３９ ６８．９３ ７０．１３
４０―４９ ５４．４８ ５６．０１ ５８．５０ ６１．４２ ６４．４６ ６７．８０ ７０．２３
５０―５９ ５３．２０ ５４．５０ ５６．６３ ５８．９８ ６２．２０ ６４．９７ ６７．９０
６０―６９ ５１．２９ ５２．２９ ５４．３２ ５６．４１ ５９．０９ ６２．２３ ６４．７０
７０＋ ４９．０９ ４９．４３ ５０．７９ ５２．６６ ５５．１４ ５７．７７ ６０．００
＜女性＞ （kg）
年齢／年次 １９５０ １９６０ １９７０ １９８０ １９９０ ２０００ ２０１０
４―６ １６．０１ １６．６０ １７．６５ １８．１４ １８．５８ １８．５０ １８．７４
１４―１６ ４４．０９ ４６．８９ ４９．３０ ５０．１７ ５０．０７ ５０．４６ ４９．８３
２０―２９ ４９．８４ ４９．４０ ５０．３６ ５０．７８ ５１．２８ ５１．００ ５１．２６
３０―３９ ４９．２５ ４９．２４ ５１．５２ ５１．９７ ５２．７２ ５３．３７ ５３．９３
４０―４９ ４８．２５ ４９．５７ ５２．０１ ５３．４６ ５３．６０ ５４．７３ ５５．４０
５０―５９ ４６．６９ ４７．８７ ５０．６１ ５２．０５ ５３．５０ ５４．４０ ５４．３０
６０―６９ ４４．８０ ４５．７３ ４７．７８ ４９．８５ ５１．７３ ５３．４７ ５３．４０




年齢／年次 １９５０ １９６０ １９７０ １９８０ １９９０ ２０００ ２０１０
４―６ １０２．６ １０５．０ １０８．１ １０９．１ １１０．２ １０９．９ １１０．８
１４―１６ １５２．１ １５７．８ １６３．０ １６５．７ １６６．６ １６７．６ １６７．７
２０―２９ １６１．６ １６２．６ １６５．５ １６８．５ １７０．７ １７１．１ １７０．８
３０―３９ １６０．４ １６１．７ １６３．３ １６６．０ １６８．９ １７０．９ １７１．５
４０―４９ １５９．２ １６０．０ １６２．０ １６３．２ １６６．５ １６９．０ １７０．４
５０―５９ １５７．７ １５８．７ １６０．０ １６１．３ １６３．２ １６５．８ １６８．３
６０―６９ １５４．４ １５６．８ １５７．７ １５９．１ １６１．０ １６２．９ １６５．３
７０＋ １５４．０ １５４．３ １５５．５ １５６．６ １５８．２ １５９．７ １６０．９
＜女性＞ （cm）
年齢／年次 １９５０ １９６０ １９７０ １９８０ １９９０ ２０００ ２０１０
４―６ １０１．６ １０４．０ １０７．４ １０８．４ １０９．１ １０８．７ １１０．５
１４―１６ １４８．０ １５１．１ １５４．０ １５６．０ １５７．０ １５７．４ １５７．２
２０―２９ １５０．２ １５１．４ １５３．３ １５５．４ １５７．３ １５７．８ １５７．８
３０―３９ １４８．８ １５０．２ １５１．７ １５３．４ １５５．８ １５７．６ １５８．２
４０―４９ １４７．４ １４８．８ １５０．４ １５１．８ １５３．５ １５５．９ １５７．８
５０―５９ １４５．７ １４７．０ １４８．３ １４９．６ １５１．３ １５３．２ １５５．１
６０―６９ １４３．５ １４４．２ １４５．３ １４７．１ １４８．５ １５０．６ １５２．３





















































































































年齢／年次 １９５０ １９６０ １９７０ １９８０ １９９０ ２０００ ２０１０
５ １５．５１ １５．３４ １５．３０ １５．４５ １５．６０ １５．６７ １５．３４
１５ ２０．１３ ２０．５５ ２０．７８ ２０．６１ ２０．３２ ２０．３７ ２０．１７
２５ ２２．０８ ２１．５５ ２１．４３ ２１．０３ ２０．７１ ２０．４８ ２０．５９
３５ ２２．２４ ２１．８３ ２２．４０ ２２．０９ ２１．７１ ２１．５０ ２１．５６
４５ ２２．２０ ２２．３９ ２３．００ ２３．２０ ２２．７６ ２２．５２ ２２．２４
５５ ２１．９９ ２２．１５ ２３．０２ ２３．２７ ２３．３８ ２３．１８ ２２．５８
６５ ２１．７７ ２１．９９ ２２．６３ ２３．０３ ２３．４６ ２３．５７ ２３．０２




年齢／年次 １９５０ １９６０ １９７０ １９８０ １９９０ ２０００ ２０１０
５ １５．７４ １５．５３ １５．４５ １５．６４ １５．６９ １５．７１ １５．３８
１５ １９．１２ １９．４６ １９．８６ ２０．２４ ２０．４７ ２０．４１ ２０．０５
２５ ２１．２４ ２１．２６ ２１．４５ ２１．６３ ２２．１４ ２２．３６ ２２．４０
３５ ２１．４０ ２１．５１ ２２．２６ ２２．５８ ２２．９２ ２３．６０ ２３．８５
４５ ２１．５０ ２１．８８ ２２．３０ ２３．０５ ２３．２５ ２３．７３ ２４．１９
５５ ２１．３９ ２１．６４ ２２．１１ ２２．６６ ２３．３５ ２３．６３ ２３．９７
６５ ２１．５２ ２１．２７ ２１．８４ ２２．２８ ２２．８０ ２３．４４ ２３．６９




































した（S. Kim, S. Moon, and B.M. Popkin, “nutri-
tion transition in South Korea,”２０００; H-S Lee,
K.J. Duffey, and B.M.Popkin, “S. Korea’s entry






























１９７０ １９７５ １９８４ １９９７ ２００５
GNI（US＄） ２５４ ６０２ ２，２５７ １１，１７６ １６，２９１
幼児死亡率 ５７．５ ３８．０ ２３．０ １３．２ ３．８





年次 １９６５ １９６４―６６ １９７５ １９７５―７６ １９８５ １９８４―８６ １９９７ １９９６―９８ ２００５ ２００４―０６
年齢・歳 kr jp kr jp kr jp kr jp kr jp
４―６平均 １００．９ １０７．４ １０４．５ １０８．６ １０８．０ １０９．４ １０９．６ １０９．３ １１０．９ １１０．１
９―１１平均 １２８．２ １３３．４ １３１．７ １３６．１ １３５．３ １３７．２ １３８．１ １３８．３ １４１．６ １３８．６
１４―１６平均 １５６．０ １６１．６ １５８．６ １６４．２ １６３．５ １６６．１ １６７．２ １６７．３ １７０．０ １６７．４
１９―２１平均 １６８．８ １６５．４ １６８．４ １６７．４ １７０．１ １７０．６ １７３．３ １７１．２ １７４．４ １７１．５
注：韓国は１９―２０歳，日本は１９―２１歳平均。
出所：Ji−Yeong Kim et al.,２００９for Korea；日本は『国民栄養調査』各年版。
表６ 年齢層別にみた韓国と日本の女子平均身長の推移の比較，１９６５―２００５年 （cm）
年次 １９６５ １９６４―６６ １９７５ １９７５―７６ １９８５ １９８４―８６ １９９７ １９９６―９８ ２００５ ２００４―０６
年齢・歳 kr jp kr jp kr jp kr jp kr jp
４―６平均 １００．２ １０６．１ １０３．３ １０７．８ １０７．５ １０８．７ １０８．５ １０８．８ １０９．８ １０９．５
９―１１平均 １２８．０ １３４．１ １３１．９ １３６．８ １３５．８ １３８．３ １３８．０ １３９．２ １４２．１ １３９．５
１４―１６平均 １５２．２ １５３．２ １５３．９ １５４．８ １５５．８ １５６．３ １５８．９ １５６．７ １５９．７ １５７．０




年次 １９６５ １９６４―６６ １９７５ １９７５―７６ １９８５ １９８４―８６ １９９７ １９９６―９８ ２００５ ２００４―０６
年齢・歳 kr jp kr jp kr jp kr jp kr jp
４―６平均 １５．８ １７．７ １６．７ １８．３ １７．９ １８．７ １９．１ １８．６ １９．９ １８．７
９―１１平均 ２５．７ ２９．５ ２７．３ ３１．８ ２９．５ ３３．０ ３４．７ ３４．４ ３９．１ ３４．４
１４―１６平均 ４５．１ ５１．１ ４６．９ ５４．４ ５１．９ ５６．４ ５７．９ ５６．７ ６４．２ ５７．５




年次 １９６５ １９６４―６６ １９７５ １９７５―７６ １９８５ １９８４―８６ １９９７ １９９６―９８ ２００５ ２００４―０６
年齢・歳 kr jp kr jp kr jp kr jp kr jp
４―６平均 １５．６ １７．１ １６．１ １８．３ １７．４ １８．３ １８．５ １８．６ １９．２ １８．６
９―１１平均 ２５．９ ２９．６ ２７．２ ３１．８ ２９．６ ３３．１ ３３．８ ３４．０ ３７．６ ３４．０
１４―１６平均 ４４．０ ４８．０ ４６．４ ４９．３ ４９．２ ５０．１ ５２．５ ４９．９ ５４．７ ５１．０



















Yeong Kim et al. でも行われているが（Kim,















“shifts in consumption of food between １９９８



















































年齢／年次 １９８０―８１ １９８９―９１ １９９９―０１ ２００９―１１
１５～１９ １６．２ １６．９ １６．１ １６．８
２０～２４ １３．０ １３．３ １３．４ １４．１
２５～２９ １２．４ １２．２ １３．２ １３．９
３０～３４ １２．９ １２．４ １２．９ １４．４
３５～３９ １３．５ １３．２ １２．９ １５．０
４０～４４ １３．６ １４．５ １３．８ １５．６
４５～４９ １３．５ １５．１ １４．４ １５．８
５０～５４ １３．０ １４．０ １４．６ １５．７
５５～５９ １２．０ １２．９ １４．４ １５．８
６０～６４ １１．７ １２．０ １３．８ １６．１
６５～６９ １０．４ １０．５ １２．２ １４．６
７０～７４ ９．０ ９．０ １０．４ １２．４
D：鮮魚 （kg／１人）
年齢／年次 １９８０―８１ １９８９―９１ １９９９―０１ ２００９―１１
１５～１９ １０．９ ７．９ ５．０ ２．９
２０～２４ １１．４ ７．９ ５．９ ３．７
２５～２９ １２．２ ７．９ ６．６ ４．８
３０～３４ １４．１ １０．２ ７．９ ６．１
３５～３９ １５．４ １２．３ ９．８ ７．４
４０～４４ １５．６ １４．６ １２．５ ８．７
４５～４９ １６．７ １７．１ １５．２ １０．２
５０～５４ １８．６ １８．５ １８．３ １２．１
５５～５９ １９．８ １９．１ ２０．２ １４．６
６０～６４ １９．９ １９．３ ２０．３ １７．２
６５～６９ １８．５ １８．８ １９．９ １８．２
７０～７４ １７．１ １７．８ １８．７ １７．２
E：飲用牛乳 （lt／１人）
年齢／年次 １９８０―８１ １９８９―９１ １９９９―０１ ２００９―１１
１５～１９ ２６．８ ２８．３ ２５．９ １９．５
２０～２４ ２８．８ ２６．６ ２２．９ １９．１
２５～２９ ２９．８ ２６．９ ２１．８ １９．３
３０～３４ ２７．８ ３１．４ ２７．４ ２１．７
３５～３９ ２１．３ ３１．８ ３３．１ ２４．５
４０～４４ ２０．０ ３２．８ ３６．７ ２７．１
４５～４９ ２１．８ ３１．９ ３６．３ ２８．４
５０～５４ ２３．０ ３１．１ ３４．６ ２８．８
５５～５９ ２２．４ ３２．８ ３５．２ ３０．１
６０～６４ ２３．６ ３５．７ ３７．７ ３２．３
６５～６９ ２４．６ ３６．９ ４０．９ ３４．８
７０～７４ ２５．０ ３７．３ ４３．５ ３７．０
F：米 （kg／１人）
年齢／年次 １９８０―８１ １９８９―９１ １９９９―０１ ２００９―１１
１５～１９ ５０．１ ２９．４ １８．３ １５．８
２０～２４ ３８．０ ２４．９ １６．４ １３．２
２５～２９ ３４．１ ２３．４ １８．２ １４．２
３０～３４ ４０．７ ２７．３ ２１．２ １８．０
３５～３９ ４８．９ ３５．１ ２６．９ ２２．２
４０～４４ ５８．１ ４４．８ ３２．７ ２６．３
４５～４９ ６１．８ ５０．１ ３７．４ ２９．０
５０～５４ ６０．７ ５２．６ ４２．８ ３１．０
５５～５９ ５９．６ ５４．３ ４８．０ ３４．７
６０～６４ ６０．９ ５３．１ ４９．９ ３９．８
６５～６９ ５９．７ ５１．２ ５０．３ ４３．８
７０～７４ ５４．２ ４６．２ ４６．１ ４２．３
A：生鮮果物 （kg／１人）
年齢／年次 １９８０―８１ １９８９―９１ １９９９―０１ ２００９―１１
１５～１９ ２９．０ １５．４ ７．６ ４．４
２０～２４ ３０．３ １６．８ １０．３ ７．８
２５～２９ ３１．５ １９．４ １３．５ １２．０
３０～３４ ３９．７ ２７．２ １８．５ １５．２
３５～３９ ４７．０ ３６．１ ２４．３ １７．９
４０～４４ ４９．８ ４２．８ ３１．０ ２０．４
４５～４９ ５３．９ ４８．４ ３６．０ ２４．７
５０～５４ ５６．９ ５１．０ ４４．４ ３０．９
５５～５９ ５７．４ ５５．９ ５１．７ ３９．３
６０～６４ ５８．４ ５９．３ ５８．１ ４８．９
６５～６９ ５６．３ ５９．８ ６１．２ ５４．９
７０～７４ ５５．５ ６０．３ ６２．５ ５７．６
B：生鮮野菜 （kg／１人）
年齢／年次 １９８０―８１ １９８９―９１ １９９９―０１ ２００９―１１
１５～１９ ５３．０ ４２．３ ３３．５ ３４．６
２０～２４ ５５．０ ４５．０ ３８．２ ３７．４
２５～２９ ５６．３ ４７．４ ４２．９ ４１．３
３０～３４ ６１．２ ５１．７ ４７．１ ４５．３
３５～３９ ６８．３ ５７．２ ５１．８ ４８．８
４０～４４ ７５．６ ６６．６ ５８．０ ５２．４
４５～４９ ８３．３ ７６．４ ６５．５ ５６．９
５０～５４ ８９．２ ８１．６ ７５．３ ６２．９
５５～５９ ９１．６ ８７．０ ８４．９ ７１．５
６０～６４ ９３．３ ９０．４ ９０．７ ８１．５
６５～６９ ９２．１ ９１．２ ９３．５ ８６．２
７０～７４ ８５．１ ８５．０ ８９．８ ８５．６
表９ 世帯員年齢階級別１人当たり家庭内消費の変化，１９８０―２０１０年
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オランダ スエーデン アメリカ 英国 韓国 日本
１９６５ ７４．４ ７２．３ ７６．２ ５８．７ ９．９ ３９．０
１９７５ ８４．６ ８５．８ １００．９ ５５．０ １４．６ ６１．９
１９８０ ２３．３
１９８５ ９３．８ ７５．４ １０９．１ ６４．８ ３５．１ ５１．９
１９９０ ４７．０
１９９５ １４４．４ ８２．０ １１１．２ ７８．９ ６９．６ ５３．２
２０００ ６９．６
２００５ １３１．６ １０９．８ １０９．８ １２７．０ ７６．１ ６０．３
２０１０ １２０．２ １１９．２ １０２．７ １２３．３ ６９．２＊＊ ５０．８＊＊
注：＊ワイン用の果物を除く；＊＊韓国と日本の２０１０年は２００９―１１年平均。
出所：FAOSTAT, Food Balance Sheets.
付表２ 西欧諸国と韓国・日本の１人当たりオレンジ＊とりんご消費の推移，１９６５―２０１０年 （kg／年）
オランダ スエーデン アメリカ 英国 韓国 日本
オレンジ りんご オレンジ りんご オレンジ りんご オレンジ りんご オレンジ りんご オレンジ りんご
１９６５ ２０．１ ２６．３ １７．７ １８．６ ２２．５ １２．８ ９．５ １３．２ ０．０ ５．２ １２．３ １０．３
１９７５ ２５．８ ３０．６ ２６．４ ２３．９ ４１．０ １４．５ １１．５ １２．８ １．９ ７．２ ３０．９ ７．３
１９８５ ２８．９ ３０．５ １８．６ ２２．１ ３７．０ ２３．１ １４．１ １６．０ ９．６ １１．６ ２１．１ ６．８
１９９５ ５４．６ ３２．１ ２４．９ １５．３ ３９．７ ２０．０ １８．１ １６．９ ２５．８ １４．８ １４．２ １４．１
２００５ ４０．２ ２８．４ ３３．６ ２５．１ ３０．９ ２３．７ ４０．４ ２９．７ ２３．２ ７．４ １２．４ １９．６
２０１０ ２７．０ ２５．０ ４７．９ １９．９ ２８．０ ２４．８ ３７．５ ２８．０２０．５＊＊ ５．３＊＊ １０．０＊＊ １５．３＊＊
注：＊みかんを含む；＊＊韓国と日本の２０１０年は２００９―１１年平均。
出所：FAOSTAT, Food Balance Sheets.
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